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Summary
This study is designed to develop OECD-compliant competencies in the 
content of Class Activities（１）of Extracurricular Activities. The purpose of 
the study was to introduce and validate the teaching methods. In particular, 
the think-pair-share and one-minute paper were used as teaching methods. 
The effectiveness of the introduction of this program in developing OECD-
compliant competencies was tested. A comparison was made between a 
teacher-led intervention experiment and a pre- and post-intervention 
questionnaire for children. The results are threefold.
First, the transformation of specific competency was observed in each 
class. In the classroom 1, negative effects were observed for the social 
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participation of knowledge, the formation of human relations of skills （second 
semester） and the self-realization of attitudes and values （second and third 
semester）. In the classroom 2, we found positive effects on the self-realization 
of knowledge （second semester） and the formation of human relations of 
attitudes and values （second semester）. In the classroom 3, we found a positive 
impact on the relationship formation of attitudes and values （in the second 
semester）. Second, when the instruction was provided with adequate use of 
TPS, it was found to have more impact on attitudes and values than on skills. 
Third, it was suggested that the self-actualization of knowledge and 
relationship formation of attitudes and values may be enhanced when the 
instruction was provided with adequate use of one-minute paper.





ンシーとはOECDの「教育とスキルの未来2030プロジェクト（The Future of 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.84 2.56 ↓ 0.050†
知識・社会参画 2.96 2.80 ↓ 0.043＊
知識・自己実現 2.64 2.52 ↓ 0.478
スキル・人間関係形成 2.88 2.60 ↓ 0.005＊＊
スキル・社会参画 2.64 2.80 ↑ 0.161
スキル・自己実現 2.68 2.55 ↓ 0.378
態度価値・人間関係形成 2.64 2.52 ↓ 0.265
態度価値・社会参画 2.71 2.63 ↓ 0.575
態度価値・自己実現 2.84 2.68 ↓ 0.043＊
質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.84 2.76 ↓ 0.538
知識・社会参画 2.83 2.88 ↑ 0.714
知識・自己実現 2.75 2.63 ↓ 0.185
スキル・人間関係形成 2.83 2.71 ↓ 0.185
スキル・社会参画 2.65 2.78 ↑ 0.328
スキル・自己実現 2.88 2.71 ↓ 0.162
態度価値・人間関係形成 2.78 2.78 ― 1.000
態度価値・社会参画 2.83 2.79 ↓ 0.714
態度価値・自己実現 2.79 2.46 ↓ 0.017＊
† p <0.1、＊ p <0.05、＊＊ p <0.01








質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.54 2.79 ↑ 0.110
知識・社会参画 2.79 2.79 ― 1.000
知識・自己実現 2.17 2.70 ↑ 0.002＊＊
スキル・人間関係形成 2.58 2.71 ↑ 0.417
スキル・社会参画 2.58 2.71 ↑ 0.328
スキル・自己実現 2.50 2.67 ↑ 0.257
態度価値・人間関係形成 2.48 2.70 ↑ 0.022＊
態度価値・社会参画 2.48 2.61 ↑ 0.266
態度価値・自己実現 2.46 2.63 ↑ 0.213
質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.77 2.62 ↓ 0.294
知識・社会参画 2.77 2.69 ↓ 0.327
知識・自己実現 2.44 2.64 ↑ 0.057†
スキル・人間関係形成 2.69 2.73 ↑ 0.713
スキル・社会参画 2.72 2.68 ↓ 0.714
スキル・自己実現 2.64 2.64 ― 1.000
態度価値・人間関係形成 2.73 2.62 ↓ 0.265
態度価値・社会参画 2.72 2.56 ↓ 0.212
態度価値・自己実現 2.54 2.54 ― 1.000










質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.41 2.48 ↑ 0.663
知識・社会参画 2.78 2.96 ↑ 0.096†
知識・自己実現 2.15 2.26 ↑ 0.574
スキル・人間関係形成 2.41 2.33 ↓ 0.722
スキル・社会参画 2.48 2.44 ↓ 0.823
スキル・自己実現 2.41 2.37 ↓ 0.814
態度価値・人間関係形成 2.56 2.93 ↑ 0.010＊
態度価値・社会参画 2.33 2.67 ↑ 0.057†
態度価値・自己実現 2.48 2.56 ↑ 0.537
質問項目 事前平均値 事後平均値 変化の方向 有意確率
知識・人間関係形成 2.70 2.61 ↓ 0.604
知識・社会参画 2.87 2.78 ↓ 0.539
知識・自己実現 2.44 2.44 ― 1.000
スキル・人間関係形成 2.54 2.54 ― 1.000
スキル・社会参画 2.70 2.70 ― 0.788
スキル・自己実現 2.25 2.60 ↑ 0.090†
態度価値・人間関係形成 2.39 2.39 ― 1.000
態度価値・社会参画 2.65 2.52 ↓ 0.503
態度価値・自己実現 2.26 2.48 ↑ 0.233
† p <0.1、＊ p <0.05






































知識・人間関係形成 2.60 2.61 0.877 2.42 2.66 0.083†
知識・社会参画 2.84 2.84 1.000 2.82 2.92 0.160
知識・自己実現 2.37 2.44 0.488 2.16 2.49 0.038＊
スキル・人間関係形成 2.59 2.53 0.567 2.53 2.42 0.512
スキル・社会参画 2.56 2.63 0.388 2.42 2.45 0.838
スキル・自己実現 2.51 2.51 1.000 2.47 2.39 0.571
態度価値・人間関係形成 2.56 2.71 0.033＊ 2.54 2.81 0.016＊
態度価値・社会参画 2.49 2.63 1.000 2.40 2.60 0.165
態度価値・自己実現 2.61 2.61 0.140 2.53 2.61 0.499


































知識・人間関係形成 2.83 2.65 0.128 2.85 2.75 0.277
知識・社会参画 2.83 2.68 0.083† 2.83 2.78 0.301
知識・自己実現 2.49 2.62 0.281 2.53 2.62 0.553
スキル・人間関係形成 2.67 2.69 0.838 2.72 2.67 0.844
スキル・社会参画 2.72 2.67 0.643 2.70 2.72 1.000
スキル・自己実現 2.54 2.65 0.353 2.62 2.62 0.204
態度価値・人間関係形成 2.63 2.50 0.200 2.72 2.62 0.470
態度価値・社会参画 2.79 2.51 0.020＊ 2.71 2.64 0.606
態度価値・自己実現 2.35 2.48 0.303 2.54 2.49 0.517
† p <0.1、＊ p <0.05
（鈴木　樹）
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